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Abstract
　This study examined the moderating effects of stress coping in a competitive 
stress model for Japanese female athletes and examined the effects of a female 
athlete tr iad (FAT) on the model .  Three hundred Japanese female athletes 
completed a set of questionnaires, including a face sheet, competitive stressor scale 
for female athletes, stress-coping scale for athletes, and stress response scale for 
athletes. The results of structural equation analysis revealed that the competitive 
stress model provided a good fit for the data (GFI = 0.966,  CFI = 0.970). Multiple 
group analysis indicated that the non-FAT group’s harassment and discrimination 
factors positively correlated with avoidance coping (β =0.365,  p <0.001). The FAT 
group’s optimistic coping negatively correlated with helplessness (β = -0.30, p <0.10) 
and depression (β = -0.42,  p <0.05). These results suggested that the competitive 
stress model supported the female athletes’ psychological stress process. Moreover, 
the results indicated that avoidance coping was related to some stress responses, 
while positive cognition could decrease interpersonal distrust. In future research, 
effect ive methods of psychological  and educat ional  intervent ion should be 
considered to prevent FAT.
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Triad（以下FATと表記）が注目されている（Joy, Clark, Ireland, Martire, Nattiv, & 
Varechok, 1997; Nagel,… 2003）。FATは，「Low energy availability（利用可能エネルギー
不足）」，「無月経」，「骨粗鬆症」の３つの症状を示し（Nattiv, Loucks, Manore, Sanborn, 
Sundgot-Borgen, & Warren,… 2007），これら３つの障害のそれぞれが関連し合った状態で出
現することが報告されている（竹中他，1999；小牧・竹中，2001）。そして，FATは，エリー
ト選手だけでなく，活発な運動量を持つ女子や女性にも高い出現率が見られるという（Otis, 






















































































出した。その結果，「ハラスメント・差別」から「回避的コーピング」（z = 2.38,…p <0.01），「楽観




あり」のモデルの適合度指標は，GFI = 0.959，CFI = 0.964であり，慣習的基準は概ね満たしては
いるものの，「制約なし」のモデルと比較して数値が低い結果が示された。また，複数間のモデル
の比較に用いられるAIC及びBCCの値は，「制約あり（AIC = 314.461,…BCC = 372.907）」と比較し





は，非FAT群が有意であるのに対し（β = 0.365,…p <0.001），FAT群では有意な影響性が認めら
れなかった（β = - 0.17,…ns）。また，「楽観的コーピング」から「無気力感」においては，FAT群
が有意傾向を示したのに対し（β = - 0.30,…p <0.10），非FAT群では有意な影響性が認められなかっ
た（β = 0.12,…ns）。「楽観的コーピング」から「抑うつ」においては，FAT群が有意な影響性を示
























２）Chan, C. S., & Grossman, H. Y., Psychological effects of running loss on consistent runners. 
Perceptional and Motor Skills…66,…875-883,…1988.
３）Joy, E., Clark, N., Ireland, M. L., Martire, J., Nattiv, A., and Varechok, S. Team management 










８）Lechner, S. C., Carver, C. S., Antoni, M. H., Weaver, K. E., and Phillips, K. M., Curvilinear 
associations between benefit finding and psychological adjustment to breast cancer. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology,…74,…828-840,…2006.
９）目崎登，女性スポーツと運動性無月経．体育科教育　11，22-25，2011．
10)…Nagel, M., The relationship of the female athlete triad with psychcognitive functions and 
balance. Journal of Exercise Science and Fitness…1(2),…116-124,…2003.
11)…Nattiv, A., Loucks, A. B., Manore, M. M., Sanborn, C. F., Sundgot-Borgen, J., and Warren, M. 




13)…Otis, C. L., Drinkwater, B., Johnson, M., Loucks, A., and Wilmore, J., American College of 









18)…Willians, J. M & Getty, D., Effects of levels of exercise on psychological mood states, 
physical fitness, and plasma beta-endorphin. Perceptual and Motor Skills… 63,… 1099-1105,…
1986.
19)…横田匡俊，運動部活動の継続及び中途退部にみる参加動機とバーンアウトスケールの変動．体育学研究　
47，427-437，2002．
煙山　千尋・尼崎　光洋142
